











R.Magritte, P.Piccaso, F.Pompon が導く
造形プログラムの試み
小田　久美子※
The Art Programme Using the Works of R.Magritte, P.Piccaso and F.Pompon
Kumiko Oda
　In the latest primary school curriculum, ‘expression’ and ‘appreciation’ have been 
newly established as components even in the early school years. The aim of the 
current study is the creation of a detailed art programme that blends expressive and 
appreciation activities in a reasonable way by the use of contour lines in children’s 
preschool art education. The study not only develops ways to directly stimulate vision by 
using ‘drawing paper containing contour lines (contour drawing paper)’ but also explores 
possibilities to encourage without pressure representation activities where children who 
are reluctant to draw and those who are not reluctant can participate together. The 
study is aimed at searching for an art education method for preschool children that 
considers the connection with the new curriculum as well as inspiring the children to 
be aware of the link between artworks and their own activities. This will be achieved 
by building on the development of a play in which the works of Magritte, Picasso and 
Pompon are introduced and by preparing the opportunity for the children to experience 
the arts before they engage in doing the activity.
























































　2011 年 5 月 10 日〜 7 月 14 日の間に行っ
た研究の基盤調査で，次のような予備的な
結果を得ており，これらを基に実践を進め









R.Magritte,《不思議な国のアリス Alice au 
paysmerveilles》・1946年1，P.Picasso,《泣
く女 Weeping Woman》・1973年2，F.Pompon,
《白クマ L’Ours blanc》・1927年3 に関して
紹介する。第 2 段階では，幼稚園年長組の

















































































































































































































輪郭画用紙① (5) 自由画 導入：お話
（額の中にはどんな絵が？） （6）

















































































調査（1） 調査（2） 調査（3） 調査（4） 調査（5） 調査（6）
A 組 5/15 晴 5/26 晴 6/5 晴 6/12 曇 6/19 雨 6/30 曇
B 組 5/21 晴 5/29 曇 6/9 曇 6/16 晴 6/23 晴 7/2 晴





















いるか縦断的に比較する。BC の 2 クラス
には，最初の調査である（1）において各
1 名ずつ，作品に表れた色数が 3 色以下，
着色面積が 85㎠以下の幼児（B クラス 女
児 R・5 歳 7 〜 8 か月，C クラス 男児 T・




































人数（人） 53 14 25 53






















B クラス 女児 R
（5 歳 7 〜 8 か月）
Cクラス 男児 T
（5 歳 8 〜 9 か月）
調査
（1）
色数 3 着色面積 83 色数 3 着色面積 81
調査
（2）
色数 5 着色面積 237 色数 3 着色面積 125
調査
（3）
色数 6 着色面積 293 色数 5 着色面積 137
調査
（4）
色数 5 着色面積 459 色数 2 着色面積 98.5
調査
（5）
色数 13 着色面積 410 色数 4 着色面積 198.5
調査
（6）
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